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In this research, we develop the revised questionnaire measuring three cognitive 
aspects of elementary school children that helps to understand learners’ cognitive 
states and evaluate the effect of learning support program at Niko-Niko Room. It was 
consisted of three scales which are important for conducting learning support 
approaching from cognitive counseling: A scale for beliefs about learning 
mathematics, mathematical self-efficacy, and learning strategies on learning 
mathematics. 261 elementary school children in the 4―6th grades participated in our 
research. Results of factor analyses for each scale show that (a) the scale for 
children’s beliefs about learning was a four-factor structure, (b) the scale for 
children’s mathematical self-efficacy was consisted of a single factor, and (c) the scale 
for children’s learning strategy of mathematics was also a one-factor structure. After 
that, we proposed the “Revised edition mathematical questionnaire”, measuring the 
children’s beliefs about learning, self-efficacy, and learning strategies especially in 
mathematical support. This will be contributed evaluating about Niko-Niko-Room’s 
learning support program. 
 














ている小学校 4―6 年生を主な対象として，毎週 1



























一連の学習プロセスを指す  (Zimmerman & 
Schunk, 2011 塚野・伊藤訳 2014)。自己調整学
習の先行研究によれば，自己調整的な学習の遂行
には適切な学習方略の使用が非常に重要である 






































る可能性の認知である自己効力感  (Bandura, 

























































ムは 1 年間に前期と後期の計 2 回開講されており，
継続参加が可能である。小島他 (2010) では，平
























外し，全ての項目に回答した 261 名 (4 年生 98
名，5 年生 94 名，6 年生 69 名；男児 141 名，女





















算数学習方略尺度 佐藤・新井 (1998)，押尾 
(2017) を基に，認知的方略に関する 4 項目 (内訳














ログラムである HAD (清水，2016) を用いた。 
 
結  果 
 
データの処理 
得られた回答について，1 を 1 点，4 を 4 点と
して得点化した。ただし，逆転項目については 4




















算数に関する学習観尺度 学習観尺度 24 項目
について，因子分析を実施した。平行分析の結果
から 4 因子を抽出した。因子負荷量が.40 未満，
または多重負荷している項目を除外し，最終的に
得られた因子パターンの結果を Table 1 に示す。
市川 (1995) を踏まえて，第 1 因子を「意味理解





= .86，方略志向は α = .76，思考過程重視志向は α 


























































た結果を Table 3 に示す。 
信頼性を検討するために α係数を算出したとこ
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